















How Can Elementary School Students Exchange Their Thoughts and Ideas in English?:
Achievements and Challenges of English Teaching to Sixth Graders
in the Transitional Period to the New Curriculum Guidelines
Fumiko Fukuhara
　The purposes of this study are to figure out achievements and challenges of English 
teaching in the transitional period to the new curriculum guidelines in elementary 
schools. In English, a compulsory subject for fifth and sixth grades, we should foster 
students’ basic abilities to exchange their thoughts and ideas. Through the year of 2018, 
one homeroom teacher and I conducted research lessons for 23 sixth graders once a 
week at the Notre Dame Seishin Elementary School. For research, I focused on three 
lessons using We can! 2, Unit 5, My Summer Vacation and other three lessons using 
Unit 7, My Best Memory. For the study, I collected and analyzed the following data; 1) 
reflections of the 23 sixth graders, 2) an interview with the homeroom teacher of the 
research class, 3) comments from 21 teachers observing the class, and 4) comments from 
62 university students observing it. As a result, I found that sixth graders could enjoy 
exchanging their own thoughts and ideas independently in English and feel a sense of 
achievement. The teachers and the university students recognized the importance of 
pupils exchanging their own ideas in the class. However, some of them showed a lack 
of confidence to leading the language activities and their English conversation skills. In 
addition, I found the challenges of dealing with unknown words and of encouraging them 
to express their own real thoughts, ideas and feelings within their limited vocabulary 
and a limited time.

























































る１）。2018 年度及び 2019 年度は移行期で、
文部科学省（以下文科省と略す）は、移行









































































93 号」（2017）において、2018 年 4 月 1 日
から 2020 年 3 月 31 日までの間における小
学校学習指導要領（平成 20 年文部科学省




























（ア）e　 代名詞のうち、I, you, he, she な
どの基本的なものを含むもの。























































































































































る。2019 年度は 42％が 70 時間以上、48％
が 50 時間を実施すると回答している。71
時間以上を実施する予定の公立小学校は、
2018 年度に 1％の 281 校、2019 年度は１％
の 275 校となっている 16）。
　これに対して、私立のカトリックの小学















　本学附属小学校の 2018 年度 6 年生 2 学







び授業観察をした児童学科 3 年生 62 名か
らのコメントも分析の対象とした。
（２）期間
　Unit 5, My Summer Vacation について
は 2018 年 9 月 7 日、14 日、21 日、Unit 7, 
My Best Memory については 11 月 30 日、
12 月 7 日、14 日、それぞれ金曜日の２校










　3）　 校内研修参加教員 21 名による振り
返り
　4）　 研究授業を参観した「外国語活動教


































　 本 校 の 6 年 生 は、 英 語 を 週 3 時 間 実




用の補助教材 We can! 2 を用いて、担任
と ALT によるティーム・ティーチングを














































　We can! 2 の中から、中学校との接続の
観点から必ず取り扱うことしてあげられて
いる、「②文及び文構造の一部」の動名詞







されている。Unit 7 は Unit 5 で学んだ過
去形を使いながら小学校での 6 年間を振り
返って、一番の思い出を伝え合う単元であ

































　T2: Hello. What is your best memory 
from your school life?
　T1: My best memory is my music 
festival.
T2: Music festival. 
　T1: I enjoyed singing and playing the 
recorder.
　T2: You enjoyed singing and playing 
the recorder. How was it?
　T1: It was nice. How about you? 
　　 What is your best memory from 
your school life?
　T2: My best memory is my English 
lessons with you.（担任や児童を指
しながら）
T1: English lessons. Me, too. 
T2: It was fantastic.
T1: I think so, too.
　T2: What is your best memory，music 






ランを参考にした 17）。項目 1 は児童が主
体的に活動できたかどうかを問うもので、
項目２及び３は「やり取り」の際に重視し






　T2:  Hello. What did you do in the 
summer?
T1: I went to the sea.（絵を示しながら）
T2: Oh, you went to the sea.
T1: I enjoyed swimming. It was fun.
T2: You enjoyed swimming. Wonderful. 
　T1: How about you? What did you do 
in the summer?
　T2: I went to the mountain. I enjoyed 
camping.
T1: Camping?
　T2: Yes. I enjoyed camping.　（絵を示
しながら）It was cold. It was cold 
because of rain. How about you, ◯
◯？ Did you go to the sea?
　　（様子を見ながら児童に尋ねる）



















































について、Unit 5 では 1・２回目、Unit 7
では 1 回目の達成度が低い。しかしなが
ら、どちらの Unit においても、3 回目の
達成度上がっている。それぞれの Unit 毎
に paired の T 検定を行ったところ、いず
れの Unit でも、1 回目と 3 回目に有意な





ものである。1 〜 3 の項目については、毎
回同じ問い方をしており、項目４について
のみ、その時間の「めあて」に対応した異





























































Unit 5 の 1 回目の達成度が最も低く、3 回
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表 7 から表 10 のような感想があった。
表７　Unit5　児童 A のコメントより
表 8　Unit5　児童 B のコメントより
表９　Unit7　児童 C のコメントより
























































































































































・「6 年生を送る会」のことを 6th 
Grade farewell party て言うんだ。
























































































・ 英語の授業を担任が T1 ですることに不
安がある。授業の流れや活動等が知り
たい。
・ 6 年生（もしくは 5 年生）で自分の伝え
たいことをある程度自由に相手に話せ
る力を身に付けられるように、1 〜 5 年
でどのような学習が必要かを知りたい。
〈教材〉











































・ I went to 〜 . と言うべきところを I go to 〜 . と言っていたのに教師は訂正せず、Oh, 
























































































































































































　本論文は 2019 年 7 月に北海道科学大学
にて開催された第 19 回小学校英語教育学
会北海道大会における研究発表をもとに加
筆したものです。
業時数調査の結果について」
　　http://www.mext.go.jp/a_menu/
kokusai/gaikokugo/__icsFi les/
afieldfile/2018/05/08/1404606.pdf　
（2019.9.22）
17）菅正隆編著・千早赤阪村立千早小吹台
小学校著、2018、『“We can! 2”の授
業＆評価プラン』：pp.114-115、明治
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